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for Japanese female university students
Yuriko Hayashi
Graduate School of Human Ecology, Kinjo Gakuin University
 This study develops a scale to measure relationships between fathers and daughters, particularly focusing on how 
daughters recognize the parenting style of their fathers. Based on previous studies such as those of Sakai (2004) and Tanii 
& Kamiji (1993), 20 items were selected. In all, 120 Japanese female university students (mean age = 21.6 years) 
responded to the questionnaire, and the responses were analyzed using exploratory factor analysis. Based on the results of 
the analysis, 11 items were selected, and the validity of the factor structure was confirmed using confirmatory factor 
analysis. The items were groups into three factors: “acceptance, respect” “education for social skills,” and “over 
parenting＂. The ﬁt indexes of the model were found to be good, and the scale was found to be useful for future studies of 
family psychology.






























































































































































































項目番号 項目内容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
第１因子 「承認・尊重」 
20　私の自主性を大切にしてくれる .920 －.016 －.035
5　  私らしさを認めてくれる .856 .084 .060
18　私がしたいことを自由にやらせてくれる .837 .137 －.162
15　私の選択を尊重してくれる .800 .120 －.071
4　  進路のことを任せてくれる .793 －.226 .010
13　自分の考えを私に押し付けてこない .650 .050 .084
19　私のことを大切にしてくれると思う .592 .346 .170
9　  私の気持ちを理解してくれる .537 .415 .014
3　  私が甘えたい時には甘えさせてくれる .492 .235 .282
第２因子 「社会に向けての教育」
7　  社会的常識について教えてくれる －.084 .950 －.115
16　マナーについて教えてくれる －.042 .883 －.067
1　  私が間違っているときに注意してくれる －.136 .878 －.150
10　社会人としてのアドバイスをしてくれる .057 .759 －.136
14　叱るときに，しっかりと叱ってくれる .048 .757 －.050
12　私が落ち込んでいるときになぐさめてくれる .157 .519 .189
第３因子 「過干渉」
6　  私に対して過干渉である －.055 －.172 .932
17　私のことに関して，心配しすぎなところがある .191 －.090 .855
11　私の学校生活や友人関係について細かく聞いてくる .068 .024 .672
8　  私の行動を制限しようとする －.358 .033 .607
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